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Ice formation from the supercooled water is studied when water at 50C in 
the cylinder of the diameter 3 cm is cooled through the copper bar from a 
heat source of -60C and following results are obtained. (1) Supercooled water 
freezes suddenly into “quasi-ice"， the writer named， in the time less than 10-5s. 
Quasi-ice may be small ice partic1es which are distributed in the watar of OoC. 
(2) Geometry of quasi-ice and ice at the surface of copper bar varies with time 
t as 
H=O. 2gexp( -t/6) +0.026〆t
First term which is the geometry of quasi-ice decreases much more rapidly 
than that explained from the heat conduction. Second term which is the 
geometry of ice is fit to the calculation on the heat conduction. 





























response timeは 0.7min 
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Fig. 1 Experimental apparatus (a) and the temperature distri-
bution curves without heater operation (b) and with op町a-
tion (c)， where in (b) and (c)， the measured points in 
the horizontal axis are located according to the distance 
































Fig. 2 Time variation of the temperature 
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Fig. 4 A model of flow of heat in the cross 








q23 = 15.5 X 10-8caljsecとなるo 同様に S84面の面積
が直径20mm，高さ 4mmの円筒形であるとして T3面と







ろ上記の q23. QS4の計算法を修正して Q23= q34となる
ようにすることが妥当であると思われる口したがって





Q12 = A12.JT 12 
と書き，図中斜線部の熱流が銅塊内を流れるものに対
応させよう O このようにして，結局t=ー 1minにおい
てQ12= q23 = q34となるようにA12' A 23• A34の相対値
を定め，A12の代りにAと書くと，次式が得られるD
q12 = A.JT 12. q23 = O.235A.JT 23， 
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Fig. 6 Variation of thickness and its increas. 
ing velocities of quasi-ice 
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Vice= -(p凹C問。w/piceL)V叫・H ・H ・，(2)
ここにLは氷の融解潜熱であるoFig.3で銅塊付近の

















































dt p" c ιfJw 
-・・・・(3)
Fig.1. 2に示す温度分布よりれ=2.5 X 1O-3cal/sec 
cm2， 0_ = -60CとすればdVu/dt= 0.42XI0-8cm/s伐


















































































































































H =0.2gexp( -t/6) +0.026〆t
このうち右辺第1項が疑似氷の大きさ変化に対応する
もので，それは単なる熱伝導で計算される速さよりも
著るしく速やかに変化するので，疑似氷の内部で何ら
か特別の消滅機構が存在すると思われ，それについて
も考察を試みた。第2項は真の氷の大きさに対応する
もので，熱伝導より計算される値とほぼ一致するo
この現象は観測することが非常に困難であるが，今
後実験法の改良を行なったり，また容器内温度分布を
求めることによってこの現象をかなり明らかにするこ
とができると思われる。
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